













LINE SIMPLIFICATIONS FROM AR MODEL 
 
和氣彬 





This paper describes a line simplification algorithm combining self-organization and auto-regression, 
and the algorithm keeps a quality for drawing simplified lines even when scaled. A self-organization 
enables us a microscopic autonomous behavior to produce macro structures, and plays a coordination 
which reflects to every two neighbor vertices. On the other hand, auto-regression maintains the shape of 
original lines, so the regression tries to track the original features as much as possible by considering lines 
locally as time series. Our contributions are to show that the two models work well together and give us 
positive results by complementing each other without losing the original essential features. Finally, we 
present some experimental results showing our usefulness. 


















構成する点を𝑃𝑃1, . . . ,𝑃𝑃𝑁𝑁 とし，𝐶𝐶′を構成する点を
𝑝𝑝1, . . . , 𝑝𝑝𝑛𝑛 とする．また𝐶𝐶と𝐶𝐶′ には以下の関係が
あるとする． 
1) 𝐶𝐶 の端点 は𝐶𝐶′ の端点 とそれ
ぞれ一致する． 
2) 𝑝𝑝1, . . . , 𝑝𝑝𝑛𝑛 は 𝐶𝐶 上に存在する． 
この条件を満たす範囲で端点を除いた𝐶𝐶′を構成する点







２） 𝑝𝑝𝑖𝑖を𝑝𝑝𝑖𝑖−1に向けて𝐶𝐶に沿って𝛼𝛼 移動する． 









次に評価値を定義する．本手法では 2 次の AR モデルを
利用する．この評価値は，移動規則を適用する点𝑝𝑝𝑖𝑖に対し
次のように求める．𝐶𝐶上にある から までの




線分𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖+1との最短距離を𝑑𝑑1, … ,𝑑𝑑𝑚𝑚とする． 
 
 
 図 2 𝑡𝑡1, . . . , 𝑡𝑡𝑚𝑚の配置例 
 
距離𝑑𝑑1, … ,𝑑𝑑𝑚𝑚を使い，仮想的な時系列データ𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦𝑚𝑚を以
下の式(1)を使い求める． 
 
𝑦𝑦𝑗𝑗 =  (𝑑𝑑𝑗𝑗/𝑙𝑙)2                    (1) 
 
l は弧𝑝𝑝𝑖𝑖−1𝑝𝑝𝑖𝑖+1の弧長である．式(1)で求めた時系列デー
タを利用し，2 次の AR モデルを同定する． 
 























手法２：Visvalingam’s algorithm の近似結 
移動距離 ：弧𝑝𝑝𝑖𝑖−1𝑝𝑝𝑖𝑖+1の 1% 
時系列データ数：20 個 
移動規則適用回数：2000 回 
この条件で，50 点から構成される区分線形𝐶𝐶（図 2 左上）
を 20 点で近似を行い，近似結果の一例を図 2 にまとめた． 
 











離の二乗の合計値を G とし，ずれとする．図 2 で使用し
た区分線形に対し，本手法１，本手法２，Visvalingam’s 




図 4 最短距離の合計 
 
 
図 5 最短距離の二乗の合計 
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